




Edwards and Bell proposed the current cost accounting. It plays a roll of the performance
evaluation of management by making comparisons between periods and between firms possible.
It can measure events as they occur; that is, the actual events of a period can be recorded to the ex-
clusion of events which occurred in earlier periods or which may occur in future periods-all the e-
vents of a period and only the events of that period. The current cost accounting also plays a roll of
the decision making of management by dividing business income into the current operating profit
and the realizable cost saving. But after examining these rolls in detail, I concluded that they are
restricted to the asset purchase actions and the current cost accounting is not a formal accounting
system but a temporary one because current cost is not a suitable asset valuation basis in the for-
mal financial statements. The sale value accounting also measure all the events of a period and
only the events of that period, therefore it is a common feature of current value accounting. We
have to study the logic of the sale value accounting again.









































































































































































































































































2月15日 @$5.25X 60単位=$ 315 
5月 1日 @$5.40x 140単位=$ 756 
9月1日 @$5.60x 110単位=$ 616 



















(1) (借)現金・受取勘定 4，000 (貸)売 上 4，000
(2) (借)消費材料原価 2，200 (貸)現金・受取勘定 2，200
(3) (借)賃金・雑費1，536 (貸)現金・受取勘定 1，536
(4) (借)現金・受取勘定 30 (貸)有 価 証 券 18 
資 本 手リ 得 12 
(5) (借 ) 支 払 利 息 24 (貸)現金・受取勘定 24 
(6) (借)流動負債 50 (貸)現金・受取勘定 50 
(7) (借)連邦所得税 170 (貸)現金・受取勘定 244 
自己 当 金 74 
次に，決算整理仕訳は次のようになる。
(a) (借)消費材料原価 500 (貸)棚 卸 資 産 500 
( 借 ) 棚 卸 資 産 681 (貸)消費材料原価 681 
30 
90個 X@$5.70+30個 X@$5.60=$681 
(b) (借)減価償却費 100 貸)固定資産 100 








支払 利 息 24 3，679 
営業利益 321 
資本 利 得 12 
実現 利 益 333 
利益の処分
連邦所得税 170 
自己 当 金 74 
実現 剰余 金 89 333 
期首貸借対照表(取得原価)
現金・受取勘定 576 流動負債 450 
有価証券 182 固定負債 600 
棚卸資産 681 株 式資本金 600 






現金・受取勘定 600 I流動負債 500 
有価証券 272 I固定負債 600 
棚卸資産 515 I株 式資本金 600 
固定 資 産 1， 650 I実現 剰余 金 700 






















(a) (借)消費材料原価 515 貸)棚卸資産 515 
(借)消費材料原価 65 貸)実現可能原価節約 65 
① 平均購入単価
(@$5.25x60個+@$5 . 40 x 140個+@$5.60x 110個+@$5.70 x 90個)/400個=@$5.50
② 実現可能原価節約
期首から期央までの価格上昇分 期央から期末までの価格上昇分
(@$5.50 -@$5.15) x 100個 + (@$5.75-@$5.50) x 120個=$65
(借)棚卸資産 690 (貸)消費材料原価 690 
@$5. 75 x 120個 =$690
(b) (借)減価償却費 160 貸 )固定資産 160 
① 機械の購入時価
期首位，000+ {(180ー 120)/120} x $2，000 = $3，000 
期末 $2，000 + {(204 -120) /120} x $2，000 = $3，400 
減価償却費:($3，000 + $3，400) /2 x 1/20 = $160 
(借)固定資産 210 貸)実現可能原価節約 210 
期首から期央までの価格上昇分 期央から期末までの価格上昇分
($3，200 -$3，000) x 11/20 + ($3，400-$3，200) x 10/20=$210 





+ ($248 -$244) = $6 
3 貸)実現可能原価節約 3 





































現金・受取勘定 576 I流動負債 450 
有価証券 248 I固定負債 597 
棚卸資産 690 I株 式資本金 600 

















現金-受取勘定 600.00 流動負債 500.00 
有価証券 217.78 固定負債 650.00 
棚卸資産 505.15 株式 資本 金 760.00 




(4) (借)現金・受取勘定 30 貸 )有価証券 20 
実質資本利得 10 






(1) (借)株式資本金 80.00 貸)売 上 80.00
$4，000 x 102/100 -$4，000 = $80.00 
(2) (借)消費材料原価 44.00 貸 )株式資本金 44.00
$2，200 x 102/100 -$2，200 = $44.00 
(3) (借)賃金-雑費 30.72 貸 )株式資本金 30.72
$1，536 x 102/100-$1，536=$30.72 
(4) (借)株式資本金 0.20 貸 )実質資本利得 0.20
$10 x 102/100 -$10 = $0.20 
(5) (借)支払利息 0.48 貸)株式資本金 0.48
$24 x 102/10ト $24=$0.48 
34 
(7) (借)連邦所得税 3.40 (貸)株式資本金 3.40
$170 x 102/100 -$170 = $3.40 
(借)配 当 金1.48 (貸)株 式資本金1.48
$74 x 102/100 -$74 = $1. 48 
次に，本来の決算整理仕訳は次のようになる。
(a) (借)消費材料原価 525.77 (貸)棚 卸 資 産 505.15
株式 資 本 金 20.62
$505.15 x 102/98 = $525.77 
( 借)棚卸資産 687.74 貸)消費材料原価 687.74
$681 x 102/101 = $687.74 
(b) (借)減価償却費 127.50 貸)固定資産 127.50




(c) (借)正味貨幣債権保有損失 4.60 貸)株式資本金 4.60
($100 x 102/98 -$100) + ($26 x 102/100 -$20) = $4.60 
(借)有価証券 8.49 貸)株式資本金 8.49
($217.78 x 102/98 -$217.78) -($20 x 102/100 -$20) = $8.49 
(借)固定資産 55.00 貸)株式資本金 55.00
$1，347.50 x 102/98 -$1 ，347.50 = $55.00 
(借)株式資本金 26.53 貸)固 定負債 26.53
$650 x 102/98 -$650 = $26.53 
(借)株式資本金 31.04 貸)実質実現剰余金 31.04








支払利息 24.48 3，800.73 
実質営業利益 279.27 
正味貨幣債権保有損失 4.60 







































(1) (借)株式資本金 80.00 貸)売
(2) (借)消費材料原価 44.00 貸)株
(3) (借)賃金・雑費 30.72 貸)株
(5) (借)支払利息 0.48 貸)株
(7) (借)連邦所得税 3.40 貸)株
(借)配当金1.48 貸)株
次に，本来の決算整理仕訳は次のようになる。





























(@$5.50ー @$5.15 x 100/98) x 100個x102/100 + (@$5. 75 -@$5.50 x 102/100) x 120個
=$41. 78 
(借)棚卸資産 690.00
@$5. 75 x 120個=$690.00 
(b) (借)減価償却費 163.20







($3，200-$3，000x 100/98) x 11/20x 102/100 + ($3，400-$3，200X 102/100) 
x 10/20=$145.85 
(c) (借)実質実現可能原価節約 4.50 貸)有 価 証 券 4.50
期首有高についての価格上昇分 未売却分についての価格上昇分
($274-$272X 100/98) x 102/100 + ($248-$244X 102/100) =$-4.50 
(d) (借)固定負債 3.00 貸)実質実現可能原価節約 3.00
(借)支払利息 3.06 貸)実質実現可能原価節約 3.06
(4.5%-4%) x$600x 102/100=$3.06 
実質購入時価会計の場合も，さらに期首の資産，負債および資本を期末の一般物価水準に修
正する必要がある。これを行うと，次のようになる。
(e) (借)正味貨幣債権保有損失 4.60 貸 )株式資本金 4.60 
($100 x 102/98 -$100) + ($26 x 102/100 -$20) = $4.60 
(借)有価証券 10.50 貸 )株式資本金 10.50
($272 x 102/98 -$272)一($30x 102/100 -$30) = $10.50 
(借)固定資産 67.35 貸 )株式資本金 67.35
$1，650 x 102/98 -$1，650 = $67.35 
(借)株式資本金 24.49 貸)実質実現可能原価節約 24.49
$600 x 102/98 -$600 = $24.49 (固定負債分)
(借)株式資本金 48.04 貸)実質実現剰余金 31.04
実質未実現剰余金 17.00 
$760.43 x 102/98 -$760.43 = $31. 04 
















有 価 証 券 -4.50 
棚 卸 資 産 41. 78 
固 定 資 産 145.85 




配 当 金 75.48 
実質実現剰余金 35.99 













































































































































































=6.0% = 15.2% 
1/2 ($3 ，037 + $3，214) 
$399.82 



























































































































































































































































































































































































































































































































実現原価節約=($2，090-$2，019) + ($160-$100) + 
支払利息 資本利得




(1) 有価証券:$200 x 98/90=$217.78 
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